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Major ion of ice cores is important for reconstruct for paleo-environment and atmospheric circulation. We analyzed major ion 
concentration and water stable isotope of three snow pits by JASE traverse to reveal relationship between major ion of snow 




 of snow are decreased with 
snow accumulation rate. Moreover, correlation coefficients between δ18O and MSA and SO4
2−
 including core data of H72, 




). However, these correlation 






















ないほど δ18O とよい逆相関の関係であり、特に MSA にこの
傾向が強くみられた。また、この内陸のピットより涵養量の大       Figure 1. Data sites of snow pits and ice cores. 
きい H72（Nishio et al., 2002）、YM85（Takahashi et al., 2009） 
コア、ITASE コア（Steig et al., 2005）の年平均のイオン濃度と δ18Oも含めて両者の相関と涵養量の関係をみた。
MSAと一部の SO4
2−は涵養量が 100 kg m−2 a−1以上では δ18Oと正相関の関係にあるが、それ以下では逆相関である
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